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赤道高山の縮小する氷河
Shrinking Glaciers on Equatorial Mountaintops
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Abstract: High equatorial mountains, the Rwenzori Mountains, Mount Kenya, and Mount
Kilimanjaro in East Africa; the mountains of New Guinea; and the Ecuador Andes, have been
studied by many ecologists, glaciologists, and geographers since the 1800s. In recent years,
these mountains are faced environmental crises strongly. The sceneries in these mountains are
characterized by peculiar vertical zonations, especially by alpine zones named such as Paramo
in the Andes and Afro-Alpine landscapes in East Africa, and by cloud forests in the high trop-
ical mountain zones. Tops of these mountains are covered with existing glaciers that are small
valley glaciers, slope glaciers, and summit ice caps. These equatorial glaciers are shrinking
rapidly and continuously. The glacier shrinkage in Ecuador has been accelerating since the
1970s, those on Punkcak Jaya in the 1930s and 1940s, and in the 1970s and 1980s, and those
on Kilimanjaro since 2000. The time space diagram shows that the glaciers of Africa and New
Guinea will all disappear sometime between 2015 and 2030, and those of Chimborazo in
Ecuador will disappear in 50 and 60 years and more. 

































































































































ャロ（5895 m）は海抜高度 6000 m近い新しい火
山であるが，ケニア山（5199 m）とルウェンゾリ
（5109 m）は 5000 mを少し超える険しい岩山で，
山容は似ているものの成因は異なる．ルウェンゾ
リは 300万年前に隆起した花崗岩類の山地で
































































森林限界は高い（3500 m～ 4000 m）．そして雲霧





























（Hope at al., 1976）．植生・景観帯の垂直分布帯は
低所から，熱帯山岳林，亜高山森林，亜高山草
原・湿地，高山群落，岩壁，雪氷域となっており
（Hope at al., 1976の図 8.1），亜高山森林にはタケ
林がある．亜高山草原には，大型木本植物として，





































































































































































に注意（Kaser and Osmaston, 2002: p. 25によ
る）．
―　　―









































































26％となる（Kaser and Osmaston, 2002: 84）．この
ような氷河の縮小は降水量の減少より気温の上昇





















最大のルイス氷河でも長さ 600 m，幅 250 mにす
ぎない．これは夏の終わりの日本アルプスの雪渓
より小さいくらいである．ノーゼイ Northey氷河



































and Osmaston, 2002の図 6.7.6.による）．
図13 1890年代から 2004年までのケニア山の氷河縮小．1: ティンダ
ルTyndall 氷河，2: Forel 氷河，3: Barlow氷河，4: NW Pigott 氷
河，5: Cesar 氷河，6: Northey氷河．7: Diamond氷河．8: Gre-
gory 氷河，9: ルイス Lewis 氷河，10: ダーウィンDarwin 氷河．
池： CP: Curling Pond, TT: Tyndall Tarn, OT: Oblong Tarn, HT:
















1912年に 12.1 km2あった氷河が 2003年には






















図14 1912 年から 2000年までのキリマンジャロ，キボ峰の
氷河縮小．U: ウフル =ピーク（5895 m），1: カーステ
ン氷河，2: ダイヤモンド氷河，3: クレーターの氷河










































Rikkyo University Bulletin of Studies in Tourism No.12 March 2010
図15 19世紀から 2002 年までのジャヤ山塊の氷河の縮小を示す地図．1: 北壁雪原
North Wall Firn（西部），2: 北壁雪原（東部），3: 消滅したメレンMeren氷河，
4: カルステンツCarstensz氷河，5: 南壁懸垂氷河South Wall Hanging Glacier．
黒く塗りつぶしたのは池．MV: Meren Valley，JK: Jayakesuma，NP: Ngga
Pulu，EC: East Carstensz Glacier Top．Google Mapの地形図にHope et al.,










































置するピーク（図 15の EC, 1976の地図では East
Carstensz Glacier Top）はGoogle Earth 3 Dによる
と位置は 4°05′ 00.68′′S, 137°11′06.92′′Eで高度表
示では 4810 mで，ジャヤクスマ（4780 m±）よ
り高くジャヤ山塊の最高峰の可能性がある．
2002年 6月の氷河範囲は Google Mapの衛星画
像データ（2002年 6月 11日の IKONOS画像）で
ある．常に雲に覆われたジャヤ山塊は，残念なが
ら最近（2009年 2月）のGoogle Earthでも画像は










































































Rikkyo University Bulletin of Studies in Tourism No.12 March 2010
図16 19世紀末から 2005 年までのエクアドル =アンデス，チンボラソの氷
河・雪氷範囲を示す．1: デブリ Debris 氷河，2: ティールマン Thiel-
mann氷河，3: ステューベルStübel 氷河，4: スプルースSpruce氷河，
5: Hans Mayer 氷河．6: Reschreitar 氷河，7: Moreno 氷河．Google
Mapの地形図（等高線間隔 40 m）にHastenrath, 2008の図 2.1.3.，図
































































































1）ITCZ: Inter-tropical Convergence Zone





4）Puncak Trikora（ウィルヘルミナ山 4730 m）の氷体は
20世紀の中頃に，Ngga Pilimsit（Idenburg 4717 m）と
























度は 5030 m，4884 m（CGE氷河調査隊の測量 1973年），
4780 m（Google Earth 3 Dによる）などさまざまである．
ピークの位置は Google Earth3 Dによると 4°04′ 43.24′′
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Rikkyo University Bulletin of Studies in Tourism No.12 March 2010
―　　―
S, 137°09′ 29.23′′ Eである．
14）ジャヤ峰，スカルノ峰とも呼ばれる．海抜高度も
5030 m，4862 m（CGEの測量 1973年），4810 mなどの
値がある．Google Earth 3 Dによると 4650 m．1936年
コラインが初登頂，1963年京都大学も登頂．
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写真1 ケニヤ山のティンダル氷河末端の急速な後退．左から1992年 8月，1997年 8月，2002年 8月に
京都大学の水野一晴撮影．
写真2 キリマンジャロ，キボ峰の最高点ウフル =ピーク（5895 m）からみた火口原のクレーターの氷河（Furt-
wangler 氷河）．これは細長い階段状の形態をしておりよく目立つ．2006年 12月小森次郎撮影．
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写真3 西南西からみたジャヤ山塊．右側の細長い山稜に最高峰ジャヤ
クスマとカルステンツ氷河があり，左側が北壁台地と北壁雪原，
中央の谷は氷食谷（メレン谷）．下半はグラスブルグ鉱山の巨
大な露天掘りの凹陥地とずり（廃石）の堆積．2002年 6月の
11日の IKONOS画像の3D鳥瞰図Google Mapの衛星画像デー
タによる．
写真4 エクアドルのチンボラソ山の 1879–1890年の氷河の状態．西端のステ
ューベルStübel 氷河は北西方向に大きく拡大し，東側のMoreno氷河も
谷沿いに2 kmも流下していた．ウィンパー（2004）の登山記の付図④．
